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〈原理〉から〈哲学〉へ：〈生き方としての体育哲学〉に向けた序論
From Principles to Philosophy： 




　This study will define what the “philosophy” is in the field of “Philosophy of 
Physical Education”．The main focuses of the investigation are references on René 
Descartes and Pierre Hadot. Although the name has changed from the “Principles of 
Physical Education” field to that of “Philosophy of Physical Education,” up until now, 
the difference between “principle” and “philosophy” has remained obscure among 
researchers. Therefore, I think it is of benefit to consider the difference of the 
respective concepts from the perspectives of Descartes and Hadot.
　Firstly, there is considered to be a large difference in the semantic content of 
“Principles of Physical Education” in Japan and the West（America）．In Japan, 
“Principles of Physical Education” researchers went about their research using 
philosophical methods exclusively. Furthermore, what they set out to define was 
epistemological, or otherwise basic knowledge in physical education and Sport. On 
the other hand, the “philosophy” which Descartes indicated in ‘Principles of 
Philosophy’ was the study of wisdom and he comments that wisdom means 
prudence in our everyday affairs and a perfect knowledge of all things that mankind 
is capable of knowing. Furthermore, according to Hadot, in ancient times, 
“philosophy” referred to the core way of living rather than the aim of systemization. 
In conclusion, philosophy is not just the pursuit of systemization and of principle 
theory knowledge; at its core, it refers to the knowledge concerned with ‘how we 
live.’ Therefore, from now on, researchers of “Philosophy of Physical Education” 
should provide practical knowledge to the people who deal with the various problems 
of Physical Education and Sport. More enlightened discussion can ensue on the 
concept of philosophy in the field of “Philosophy of Physical Education”．
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la［la philosophie］situer dans l’ espèce et le 
temps, comme  un courant de pensée occidental 









































説Discourse de la méthode』、1641年にその初 
版が出版された『省察Meditationes de prima 
philosophia』、1644年にラテン語初版─そして
1647年には以下で詳解する序文の付された仏訳
─と し て 出 版 さ れ た『 哲 学 原 理 Principia 
philosophiæ』、そして最晩年の1649年に上梓さ






















分別la prudence dans les affairesのことだけでは
林−44−
なく、自分の生活を導くためpour la conduite de 
sa vieにも、健康の保持やあらゆる技術の発明la 
conservation de sa santé et l’ invention de tous les 
artsのためにも、人が知りうるあらゆることがら
についての完全な知識une parfaite connaissance 









est nécessaire qu’ elle［une parfaite connaissance］
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を強く含みもつこと



























りえないce soit d’ eux［Principes］que dépende 
la connaissance des autres choses, en sorte qu’
ils puissent être connus sans elles, mais non pas 
réciproquement elles sans euxということ」であ
る注 22）。それゆえ〈哲学〉つまり〈知恵の探求〉
4 4 4 4 4 4 4
の出発点として〈原理〉が位置付けられるの


























ために必要cette étude est plus nécessaire pour 












生の役に立つ技術の認識la connaissance des arts 





























Médecine、機械学 la Mécaniqueそして道徳 la 
Moraleに帰着します。 ここで道徳というのは、
他の諸学の完全な認識une entière connaissance 
des autres sciencesを前提とし、知恵の最高段階
































































































の「生き方la manière de vivre」であるとして、
以下のようにまとめられる。
哲学とは世界のうちに存在する[主体の]あり方
une manière d’exister dans le monde であり、
またその都度実践されねばならないものqui doit 
être pratiquée à chaque instantであり、哲学の
目標とは個人における生の全体を変革すること









的な意識la tranquillité de l’ âme（ataraxia）， la 
liberté intérieur（autarxeia）， la conscience 
cosmique」をもたらすものである注37）。加えて哲
学とは、「それ自身が治癒的なものであり、人間の
不安を癒す意図をもつものse présentait comme 



















うちにもつものLe discours philosophique prend 
donc son origine dans un choix de vie」であり、
「実存的な選定であり、その逆ではないune option 
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〈哲学〉への学問的な変革であることが期される
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発点として体育やスポーツの場を生きる主体の
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〈あり方〉ないしは〈
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生き方〉に示唆ないし指針
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を与えるものとしての〈体育哲学〉である











































































注１）デカルトの著作からの引用はCharles Adam et 
Paul Tannery,（éd.）， Œuvres de Descartes , 
11vols, Paris: J. Vrin, 1996. に拠り、巻数と頁数
を併記する。なお必要に応じて次の校訂版を適宜
参照した。René Descartes, Œuvre philosophiques, 
Tome I-III, Ferdinand Alquié（éd.）， Paris；
Garnier, 2010. およびRené Descartes Œuvres 
et lettres, textes présentés par André Bridoux, 
Paris；Gal l imard, 1953. René Descartes 
“Principes de la philosophie première partie 
sélection d’articles des parties 2, 3, 4 lettre-
préface”Denis Moreau（tr.）Paris; J. Vrin, 
2009, Descartes René, “Lettre-Préface des 
Principes de la philosophie”présentation et 



























注11）Larousse“Grand dictionnaire de la philosophie”，
sous la direction de Michel Blay, Paris：


















































注33）Frédéric Buzon et Vincent Carraud,  Descartes 
et les «Principia» II Corps et mouvement , 






ろであるというにある ὅτι τὴν ὀνομαζομένην σοϕίαν 






注34）この点については、Marleen Rozemond, Descartes’s 
Dualism , Cambridge：Harvard University 
Press, 1998, pp.102-138を参照。
注35）Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie 
antique Troisième Edition revue augmentée, 





注39）Pierre Hadot, Qu ’ est-ce que la philosophie 





注43）Cf., Pierre Hadot, infra, p.223.
注44）Pierre Hadot, infra, p.225.
注45）Cf., IX-B,2.
注46） Cf. , Pierre Hadot, La philosophie comme 
manière de vivre Entretiens avec Jeannie 
Carlier et Arnold I. Davidson, Paris：Albin 




に基づいて─，体育哲学研究, 43, 29-34, 2012.
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